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Abstract: This study aimed to clarify the philosophy of children’s handball coaches in Japan and Germany in 
terms of individual player development, content and methods of training, and game performance. In addition, we 
compared player development and enhancement between top children’s handball teams from Japan (“Hokuden”: 
coach, Mr. Tanaka) and Germany (“Leipzig”: coach, Mr. Andrä) by interviewing the coaches and analyzing the 
teams’ game performances.
The main results were as follows: 1) While the philosophy of “individual player development” was to let 
young players acquire basic skills in handball for both Hokuden and Leipzig, differences were found between Mr. 
Tanaka’s and Mr. Andrä’s approaches, in that mastering skills was important for Mr. Tanaka, whereas gaining a 
variety of experiences was important for Mr. Andrä. 2) No significant differences were found in the effectiveness 
of positional attacks (total goals divided by the total number of attacks in a match), effectiveness of shots (total 
goals divided by the total number of shots in a match), and percentage of technical errors (total technical errors 
divided by the total number of attacks in a match), suggesting that there are no characteristic outcomes, even 
though they play under different rules. 3) In Hokuden, individual roles were divided according to each phase 
of organized attack and defense, and each player tried to fulfill a role as a part the team, whereas in Leipzig, 
players tried to solve issues in order to score a goal through the entire phase of organized attack and defense by 
themselves, suggesting that both coaches focused on “individual player development” but with different target 
images.
Key words : interview, notatinal game performance analysis, coaching
キーワード：インタビュー，記述的ゲームパフォーマンス分析，コーチング
Saori Nakayama1 and Hiroshi Aida2: Individual player development in children’s handball: A comparison of 






平均は 11.1歳である（Vaeyens et al., 2009）．ま
た，チームの平均年齢は，最も若い国（中国）で

















と」（Backer and Côté, 2003, p.22），「ゲーム状況に
依存した様々な運動経験を積ませること」（Meinel 




















（International Handball Federation, online） で， 国
際基準において選手育成に成功しているドイツ
（Schorer et al., 2012）と，我が国では，小学生年
代の試合で身体的特徴に対する適応および「個の
育成」を目的に特別なルールが導入されている


































































多く行われている（Gruic et al, 2005；水上ほか，



































は 2016 年 Bestenermittlung E-Jugend des Handball-
Verbandes Sachsen（以下「ザクセン州 U10大会」



































































































れはコートの大きさ（36 m× 20 m：成年は 40 m































































































































































































































































































































































































































































































が有意に多かった（χ2 = 19.6，p < 0.05）（表 9）．
ディフェンス隊形は，ライプツィヒはマンツー
マンディフェンスが有意に多かった（χ2 = 551.0，









































ポジションチェンジ (%)  5.5*  0.4†
システムチェンジ (%) 19.4*  0.0†
ポジション＋システムチェンジ(%)  8.4*  0.0†





突破局面で用いられた戦術 a) （n=178） (n=194)
　個人戦術 (%) 62.4 58.8




　ずれた位置 (%) 23.4† 54.4*
　正面 (%) 73.0* 45.6†
　その他 (%)  3.6*  0.0†





サイド (%) 44.4*  8.5†
ポスト (%) 12.8 14.5
カットイン (%) 17.1† 59.0*
ミドル (%)  9.4 10.3























































相手のミスの種類 d) （n=87） (n=93)
　ターンオーバー (%) 54.0* 24.7†
　テクニカルミス (%) 18.4 17.2
　被スティール (%) 27.6† 58.1*
ディフェンス隊形 e) （n=242） (n=309)
　クローズドディフェンス (%)  0.0  0.0
　オープンディフェンス (%) 83.1*  0.0†
　マンツーマンディフェンス (%)  0.0† 100.0*
　個別のマンツーマンディフェンス(%)  0.0  0.0
　退場時 (%) 16.9*  0.0†
a) χ2=0.4，n.s.　b) χ2=0.4，n.s.　c) χ2=0.6，n.s.







サイド(%)  9.6*  1.6†
フリースローライン内(%) 26.0*  9.2†
自陣のバックコート(%) 63.6† 83.9*






ボール中心(%) 10.5*  3.3†







サイド(%) 27.7*  4.7†
フリースローライン内(%) 48.2 40.2
自陣のバックコート(%) 24.1† 55.1*




















































































サイド (%) 40.2 36.4
ポスト (%)  7.6*  2.3†
カットイン (%) 25.0† 52.7*
ミドル (%) 12.0*  4.7†
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